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The purpose of this research is to examine differences in ways of controlling thermal environments 
and determining how different people achieve suitable environments for healthy people, elderly people, 
children, and people requiring special care due to constitutional defects or diseases. One-hundred-and-
ninety subjects responded to an online questionnaire between August and November, 2018. The research 
asked about the family structure, health condition, and their ways of controlling the thermal 
environments of their residences, and the kinds of media they consume.
Respondents were divided into two groups: a healthy group （114 replies） and a group containing one 
or more members who needed special care （76 replies）. A comparison of the two groups revealed that the 
latter had taken more steps to improve their environments. Most respondents got most of their 
information from TV, though people living with family members who needed special care got more 
information from medical institutions or the government.
Key words:  thermal environment （温熱環境）, living environment （住環境）, ideas of living （住まい方の工夫）, 












































調査期間中に，女性 173 名，男性 17 名，計 190 名から




















































13 名，「通院治療を行っている」は 21 名，「暑さ・寒さを





る」は 42 名，「暑さ・寒さを感じにくい」は 9 名，「免疫
力が低い」は 13 名，「65 歳以上の高齢者である」は 32 名，























りの平均実施数を算出すると，夏季 8. 96，冬季 9. 25 とな
る。一方，配慮者あり群（76 名）の延べ回答数は夏季で
750，冬季で 728 であった。一人当たりの実施数に換算す


















図 6　実施率の高い住まい方の工夫（夏季・1 位～10 位）




















実施率の差を |2 検定を用いて検討した。有意水準は 5％
とし，p＜0. 05 の項目を有意差あり，p＜0. 10 の項目を傾



















































図 8　実施率の高い住まい方の工夫（冬季・1 位～10 位）


































可）。」という質問に対して，「1. テレビ　2. 雑誌・本　3. 

























































 （つつみ　ひとみ　　環境デザイン学科）　   　　　　
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図 10　住まい方の工夫を知った情報源
